




























Inﬂuence of vitamin E intake to state of health of mother’s body and fetal development.
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This study is focused on overdose of vitamin E. In particular， we examined its inﬂuence on pregnancy us-
ing a laboratory animal.
It showed no change of hemoglobin level and triglyceride level in blood by the difference of vitamin E 
dose. However， it showed that antioxygenation of the vitamin E was shown because the fall of TBARS value 
in the brain that was taken have much vitamin E intakes. 
The cause was not clear， the vitamin E intake of inappropriate quantity may cause pregnancy abnormality. 
Because, pregnancy abnormal ratios increased that growth insufﬁciency of the fetus was observed low group 
and high group in vitamin E.













































環境を作った．明暗サイクルは 12 時間（明期 8～
20 時）とした．ケージは 225mm×338mm×140（h）












Table 1.  Composition of experimental diets.
（weight％） low middle high
α-tocopherol 0.0005 0.0075 0.5
Casein 20.0 20.0 20.0
L-cystine 0.3 0.3 0.3
β-cornstarch 39.7 39.7 39.7
α-cornstarch 13.2 13.2 13.2
Sucrose 10.0 10.0 10.0
Palm kernel oil 7.0 7.0 7.0
Cellulose powder 5.0 5.0 5.0
Mineral mixture（AIN-93G） 3.5 3.5 3.5
Vitamin mixture
（AIN-93, vitamin E free）
1.0 1.0 1.0
Choline bitartarate 0.3 0.3 0.3

































解剖時に摘出した全脳を 9 倍量の 1.15％塩化カ
リウム（和光純薬工業）溶液とともにホモジネート
した．作製した 10％脳ホモジネート 75μl に 1％
リン酸（ナカライテスク）450μl，10mM BHT（2，
6- ジ -t- ブチル -p- クレゾール；ナカライテスク）
エタノール溶液 20μl，0.67％ TBA（2- チオバルビ
ツール酸；ナカライテスク）溶液 150μl を加えて








物質である TEP（1， 1， 3， 3- テトラエトキシプ
ロパン；ナカライテスク）を標準物質として用い，
同様に測定を行って，検量線を作成し，サンプル
の TBARS 値は TEP 当量で計算した．なお，10％
脳ホモジネートサンプル中のタンパク質量を
Bradford 法12）により測定し，結果はタンパク質
























ることをあらわす．low 群，middle 群および high
群のどの群においても，妊娠の有無による変化は
みられなかった．しかし，ビタミン E 摂取量の
















合を異常と判断した．ビタミン E 投与 middle 群
において，最も高い効率で妊娠し，胎仔に異常は
みられなかった．low 群では交配させた 6 匹のう
ち 4 匹が妊娠し，しかし，そのうち 3 匹が異常な




























Fig.  1.    Body weight （a） and body volume （b） of the mouse fed each experimental diets for 25 weeks， 


































Fig.  2.   Effects of vitamin E on blood biochemical parameters in mouse fed each experimental diets. Blood 
hemoglobin level （a）, blood triglyceride level （b）. Several bars are means and SD. □ ; non-preg-


























Fig.  3.   TBARS values of brain homogenate of mouse fed each experimental diets. Several bars are 









群で約 10.9% に異常がみられた．high 群では未
成熟の胎仔も確認された．このように，ビタミン
E low 群および high 群では，妊娠率の低下や，異
常をもった胎仔が確認されたことから，何らかの
妊娠異常の危険性が高まることが示唆された．
次に，Table 3 に母マウス 1 匹あたりの平均胎
仔数を示した．有意な差は認められなかったが，




low 群および high 群は middle 群より有意に減少
した．多くの場合，母マウス 1 匹あたりの胎仔数
が多ければ多いほど胎児 1 匹は小さくなる傾向が
ある．前記の Table 3 に示したとおり，low 群お
よび high 群は middle 群より平均胎仔数が少な
かったにも関わらず，胎仔の大きさも小さいこと






Table 2.   Effects of vitamin E on pregnancy. （a） A result of 
becoming pregnant or not .  It is shown with num-
bers of mother mice. （b） The details of the preg-
nancy abnormality. It is shown the numbers of fe-
tuses.
（a）





low （n＝6） 2 1 3
middle （n＝6） 1 5 0




The ratio of an 
abnormal fetus
The number of abnormal fetuses




low 7.55%（4/53） 0 1 3
middle 0%（0/69） 0 0 0
high 10.94%（7/64） 1 5 1
Table 3.   Numbers of the average fetuses per one mother 
mouse fed each experimental diets.
Dose of vitamin E The number of fetuses
low 13.3 ± 2.75
middle 13.8 ± 1.64


































Fig.  4.   Effect of Vitamin E on state of the growth of the fetus. Length （a） and weight （b） of the fetus on 
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